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10　2006 年 8 月7日聞き取り











































































































































































（6 世帯用）が 2010 年に、第 2 号の適合住宅（7 世帯用）
15






















15　本稿では、第 2 適合住宅については詳述しない。第 2 適合住宅は、ポー地域のなかでも地理的に他の集合宿営地や適合住宅と離れた場所（第 1・第 3 適合






















































BT 家には、80 代後半になる老齢の祖母タチアナ 17とその
娘マリアという高齢で身体障害も抱えた 2 人の女性たちが
含まれていた。このような身体に不自由を抱えるメンバーと共
に BT 家がポー地域でおよそ 20 年もの間、絶えず移動しな
がら暮らしていたことが決め手となって、彼らは適合住宅入
居者に選出された。





























写真 1　ポー地域第 1 号の適合住宅、全 6 軒のうちの一軒　









































































18　2014 年 6 月23日聞き取り
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【事例 2　NB 集合宿営地住民の集団移住――2018 年完
成「新適合住宅」】
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【事例 4　適合住宅移住後の BT 家の移動生活】








































































写真 3　バリエールのキャラヴァンと馬　（2016 年 10 月筆者撮影）



































































































































































































くかのように、2018 年 9 月の筆者の調査時には、バリエール
に移住した家族の圧倒的多数が、そして新適合住宅に移住
した家族までが改宗を進めていることが判明した。バリエー
ルが誕生した 2010 年頃から10 年も経ないうちに、NB 集合
宿営地周辺に住む住民のあいだで改宗者が続出し、地域
人口の 3 分の 1 ほどであった改宗者が今では半数を超えた
のではないかと推測できるまでにその数は増加している。
　マヌーシュたちの説明を総合すると、はじまりは、NB 集合
宿営地ではなく、バリエール内部で 1 人 2 人とイモヅル式に
改宗が増えていったようだ。たとえば、あるマヌーシュの DR
夫妻からなるDR 家には成人した 5 人の娘がいたが、そのう
ち 2 人の娘がバリエール移住後に改宗をしたことをきっかけ
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一方で、DR 夫妻とNB にとどまっていた姉妹（1 人はカトリッ
クの夫と結婚し、残りの 2 人は独身）はカトリックであり続けて
いた。しかし、2018 年 9 月に筆者が再び彼女たちのもとを訪
れると、娘2人はDR夫妻と共にすでにNBから適合住宅に、


































































































































































27　2018 年 9 月12日聞き取り
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Living in Uncertain Worlds:
The Bodies Living between Nomadism and Sedentarism
Ryoko SACHI*
   European Gypsies/Roma, traditionally known as a nomadic ethnic group, 
are leading a largely sedentarized lifestyle these days. Similarly, French 
Gypsies-Manouches, called “gens du voyage ” （“Travelling people”）, 
experienced this sedentarization process after World War II and especially 
in the past several decades. It seems that they decide, either out of choice or 
necessity, to become sedentary rather than constantly moving on. However, 
it should also be noted that the Manouches resist total assimilation, keeping 
their camping trailers at settled homes in order to travel a few times a year. 
Why does it matter in this day and age for the Manouches to keep “moving”?
   This paper aims to present the basic attitudes of French Gypsies toward 
uncertain environments by examining the cases of Manouche families 
living in the Pau Region in southwestern France. As a nomadic people in 
a Western industrialized nation, Manouches live in environments where 
they have no control, while the rules and laws of the majority sedentary 
population are always ingrained onto them and they are expected to abide 
by them. Moreover, as the sedentarization leads to the concentration of 
Manouches’ caravans proceeding at an accelerated pace in the marginalized 
suburbs, Manouche families have faced difficulties in reconstituting their 
social organization, which is closely linked to nomadism. In particular, the 
residential segregation has affected their community characterized by its 
ability to adapt to changes. Following this context, this paper illustrates 
how “engendering moves” became an important means of survival for the 
Manouches. They travel to temporarily leave their settled residential homes 
to enter other areas, shaking the boundaries of their community which 
have been affected by the ghettoization and the enclosure of their caravan 
sites and houses. “Moving through uncertain environments”, this “nomadic” 
approach to the world is dramatically different from existing sedentary 
societies, which is often based on the identification of risk and control of 
uncertainty.
Keywords: 
Gypsies, Manouches, nomadism, uncertainty, community
*Toyo University
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